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fassung und Datenverarbeitung im ana-
lytischen Labor. Ein Beispiel der Verwen-
dung eines Apple Mikrocomputer in
einem Infrarotlabor ist n/iher beschrieben.
Das Computersystem ist mit Dispersions-
und Fourier-Spektrometern gekoppelt,
und es wurde umfassende Datenmani-
pulationssoftware erstellt. Das System
wird mit fest eingesetzten Rechnern von
Instrumenten-Herstellern verglichen.
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Application of a microcomputer
system in an infra-red laboratory
M. J. Adams and I. Black
A personal microcomputer can provide
inexpensive and powerful computing
facilities for data-logging and data-
processing in the analytical laboratory.
An example is described of the use of an
Apple microcomputer in an infra-red
laboratory. The computer system is
interfaced to dispersive and Fourier spec-
trometers and extensive data-manipula-
tion software has been produced. The
system is compared with instrument
manufacturers’ dedicated microcom-
puters.
Application d’un systme d miniordi-
nateur dans un laboratoire pour
infrarouge
M. J. Adams and I. Black
Un miniordinateur personnel procure un
moyen bon march6 et puissant pour
l’acquisition des donn6es et leur traite-
ment dans le laboratoire analytique.
L’utilisation d’un miniordinateur Apple
dans un laboratoire pour infrarouge est
dcrite. Le syst6me d’ordinateurs est
connect/t des spectromtres dispersifs et
Fourier et un software puissant pour
traitement de donn6es a 6t produit. Le
syst6me est compar6 fi des miniordi-
nateurs d6di6s offerts par les producteurs
d’instruments.
Applikation eines Mikrocomputer-
Systems in einem Infrarotlabor
M. J. Adams and I. Black
Ein Mikrocomputer ist eine billige und
leistungsf/hige M6glichkeit zur Datener-
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A microcomputer data-acquisition and
cumulative reporting system for
oestrogen and creatinine continuous-
flow analysis
D. Keating et al.
Control and data handling of an auto-
matic urinary oestrogen and creatinine
analyser has been effected using a micro-
computer-based system. The system was
designed for use with a two-channel
continuous-flow analyser. Two micro-
computers are used. The first detects
peaks and stores the results. Data is
transmitted over a serial link to a second
microcomputer which performs the data
processing. Cumulative results are
printed in tabular and graphical form.
Acquisition de donnes par micro-
ordinateur et systme de compte
rendu cumulatif pour le dosage de
l’oestrogne et la cr/atinine
D. Keating et al.
Le contr61e et le traitement de donnes
d’un analyseur automatique pour l’oestro-
gne et la cratinine urinaire a 6t6 effectu6
en utilisant un syst6me bas6 sur micro-
ordinateur. Le systme a t6 congu pour
l’utilisation avec un analyseur a flux
continu sur deux canaux. Deux micro-
ordinateurs ont t utiliss. Le premier
d6tecte des pics et mmorise les rsultats.
Les donnes sont transfr6es par interface
s/rielle fi un second micro-ordinateur qui,
lui, traite les donn6es. Les r6sultats
cumulatifs sont imprim6s sous forme
graphique et en tableaux.
Ein Mikrocomputer-Datenerfassungs
und kumulatives Protokollier-System
fiir die Analyse von Oestrogen
und Kreatinin im kontinuierlichen
Durchfluss
D. Keating et al.
Mit einem Mikrocomputersystem wurde
die Steuerung und Datenerfassung
eines automatischen Harnoestrogen- und
Kreatinin-Analysators erzielt. Das System
war f/Jr einen 2-Kanal Durchfluss-
analysator konzipiert. Zwei Mikro-
computer werden verwendet. Der erste
erfasst die Peaks und speichert die
Resultate. Die Daten werden fiber eine
serielle Verbindung einem zweiten
Mikrocomputer iibermittelt, welcher die
Datenverarbeitung vollzieht. Kumulative
resultate werden in Tabellenform und
graphisch ausgedruckt.
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The use of a microcomputer system
for peak recognition, data processing
and representation in continuous-flow
analysis
H. Baadenhuijsen and Th. Zelders
The authors describe a stand-alone read-
out interface for a continuous-flow
analyser, based on an Apple II hardware
configuration with a program written in
BASIC. The ,system functions in a routine
clinical laboratory environment, where
high demands are set on the rapid avail-
ability of the patient data to be reported.
Therefore the system was designed in
such a manner that no restrictions are
encountered either for the run length or
for the exact location of the calibration
series within each run. As soon as the
peak maximum has reached the colori-
meter detector, the result is printed out as
a concentration value. Throughout the
r.unning time, the system is capable of
monitoring possible deviations of the
sample and rinse frequency. The results
of each run, together with some basic
statistics, are recorded on floppy disc in
case they are wanted later for retros-
pective trend-analysis studies. The system
shows a great flexibility in that it can be
easily reprogrammed for other chemistries
by relatively inexperienced laboratory
technicians. A complete listing of the
programs is available upon request from
the first author.L’utilisation d’un syst6me fi mini-
ordinateur pour la reconnaissance de
pics, pour ie traitement de donn6es et
le compte-rendu dans l’analyse/ flux
continu
H. Baadenjuijsen and Th. Zelders
Une interface de lecture pour un
analyseur /t flux continu bas6 sur un
ordinateur Apple II avec un programme
crit en BASIC est d6crite. Le syst6me est
utilis6 dans un laboratoire clinique de
routine off les donn6es des malades
doivent 6tre rapidement accessibles. C’est
pourquoi le syst6me a 6t6 conu de
mani6re que ni la longueur d’une mesure
ou la location exacte de la s6rie de
calibration n’est restreinte. D6s que le
maximum du pica atteint le d6tecteur
colorim6trique, le r6sultat est imprim6
en unit6 de concentration. Pendant la
mesure, le syst6me est capable de con-
tr61er des d6viations possibles de la
fr6quence de l’6chantillon et du rinage.
Les r6sultats de chaque mesure ainsi que
certaines 6valuations statistiques sont
enregistr6s sur floppy disc pour des
6tudes r6trospectives ult6rieures. Le
syst6me montre une grande flexibilit6 en
ce qu’il peut tre facilement reprogramm6
pour d’autres probl6mes chimiques par
des techniciens de laboratoire relative-
ment peu qualifi6s. Un listing complet
des programmes peut 6tre obtenu sur
demande du premier auteur.
Die Verwendung eines Mikrocom-
putersystems fiir die Erkennung von
Kurvenspitzen, Datenverarbeitung und
Datendarstellung in einem Durch-
flussanalysato
H. Baadenhuijsen and Th. Zelders
Ein separates Ausleseinterface ftir einen
Durchflussanalysator wird beschrieben,
dass auf Apple II Hardware und einem
BASIC Programme basiert. Das System
arbeitet in einem klinischen Routine-
laboratorium, wo hohe Anforderungen
an die rasche Verftigbarkeit der Patien-
tendaten gestellt werden. Deshalb wurde
das System so ausgelegt, dass keine
Einschrinkungen vorhanden sind in
Bezug auf die L/inge der Serie oder die
genaue Positionierung der Kalibrations-
serien innerhalb einer Serie. Sobald
das Kurvenmaximum den Kolorimeter-
detektor erreicht hat, wird das Resultat
in Konzefitrationseinheiten ausgedruckt.
W/ihrend des ganzen Betriebes ist das
System f/ihig, m6gliche Abweichungen
der Proben und Waschfrequenz zu tiber-
wachen. Die Resultate jeder Serie,
zusammen mit einigen statischen Daten,
werden auf eine Floppy-Disk ausgegeben
ftir den Fall, dass sie spiter ftir retro-
spektive Trendanalysen ben6tigt werden.
Das System ist sehr flexible in Bezug auf
die leichte Umprogrammierung durch
unerfahrenes Laborpersonal wegen
anderer Chemie. Ein vollst/indiger
Ausdruck der Programme ist auf
Verlangen vom ersten Autor erh/iltlich.
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An evaluation of the Ames Seralyzer
P. M. S. Clark and P. M. G. Broughton
An evaluation of the Ames Seralyzer for
the measurement of serum glucose, urea
and urate has shown that results agreed
well with those obtained with the SMA
12/60 analyser, although precision was
not so good: Results were less satisfactory
for high values, which require additional
dilution ofthe sample, and this appears to
introduce some non-linearity. Results on
quality-control sera for all threeanalytes
were on average about8 different from
those found by comparable manual
methods. The analytical range was
limited, particularly for glucose: values in
the hypoglycaemic range could not be
measured. The instrument is restricted to
sertun, and fluoride cannot be used as a
preservative. Although simple to use,
some skill was required in applying the
sample to the reagent strip and the
instrument was labour-intensive. The
cost per test is relatively high with small
work-loads.
The instrument may be useful in
situations where few samples need to be
analysed quickly by a semi-skilled
operator. However, for glucose measure-
ments, cheaper alternatives are available.
Une/valuation du Seralyzer Ames
P. M. S. Clark and P. M. G. Broughton
Une 6valuation du Seralyzer Ames pour
l’analyse de la glucose, l’ur6e et l’urate a
Abstracts
montr6 que les r6ultats correspondaient
bien avec ceux obtenus par l’analyseur
SMA 12/60, mais que la pr6cision 6tait
moins bonne. Les r6sultats 6taient moins
bons pour les valeurs 61ev6es qui
demandent une dilution additionnelle de
l’6chantillon ce qui semble introduire une
certaine non-lin6arit6. Les r6sultats sur
des s6rums de contr61e de qualit6 pour les
3 substances variaient en moyenne de8
de ceux trouv6s par des m6thodes
manuelles comparables. Le domaine
analytique 6tait limit6 en particulier pour
la glucose: les valeurs dans la plage
hypoglyc6mique n’ont pas pu tre
mesures. L’instrument est limit6 au
s6rum et le fluorure ne peut pas tre utilis6
comme pr6servatif. Bien que simple fi
utiliser, une certaine habilit6 6tait
demand6e pour appliquer l’6chantillon
et l’instrument demande beaucoup de
travail. Le cofit par test est relativement
61ev6 pur des petites s6ries. L’instrument
peut tre pratique dans des situations off
peu d’chantillons doivent tre analys6s
rapidement par une personne semi-
qualifi6e. Par contre, pour des mesures de
glucose des alternatives meilleur march6
existent.
Eine Beurteilung des Ames Seralyzer
P. M. S. Clark and P. M. G. Broughton
Die Evaluation des Ames Seralyzer ffir
die Bestimmung yon Serumglukose,
Harnstoff und Urat ergab eine gute
Uebereinstimmung der Resultate mit
denjenigen, die mit dem SMA 12/60
Analysator erhalten wurden. Allerdings
war die Prizision nicht so gut. Die
Resultate waren f/Jr hohe Werte, welche
eine zusS.tzliche Verdfinnung der Probe
verlangen weniger zufriedenstellend.
Diese scheint eine leichte Nichtlinearit/it
zu verursachen. Die Resultate ftir
Qualit/itskontrollseren aller drei Analyten
wichen im Durchschnitt ungef/ihr 8?/o von
den Werten ab, die mit vergleichbaren
manuellen Methoden gefunden werden.
Der analytische Bereich speziell ftir
Glukose, war eingeschrinkt: Werte im
hypoglyk/mischen Bereich konnten nicht
gemessen werden. Das Ger/it ist be-
schr/inkt auf Serum, und Fluorid kann
nicht als riservativ eingesetzt werden.
Obwohl einfach zu gebrauchen, ben6tigt
das Ger/it einige Geschicklichkeit, um die
Probe aufden Reagenzstreifen aufzubrin-
gen. Das Instrument ist arbeitsintensiv.
Bei geringem Durchsatz sind die Kosten
pro Analyse relativ hoch.Abstracts
Das Instrumet mag nfitzlich sein in
Situationen, wo wenige Proben von
einem halbausgebildeten Benfitzer rasch
analysiert werden sollen. Jedoch gibt es
ffir Glukosebestimmungen preisgfinsti-
gere Alternativen.
dont les pistons sont activ6s par un arbre
filet6 et un moteur pas/t pas sont utilis6es.
Le m6chanisme de la seringue et
l’activation du r6cipient sont sous con-
tr61e d’un miniordinateur. Le diluteur
pr6pare les 25 dilutions rapidement et
pr6cis6ment. Des d6tails sur l’6valuation
de cette machine sont donn6s.
has been constructed. The present paper
describes the next phase of the develop-
ment, namely the construction of a
stopped-flow, flow-injection kinetic
machine. This was assembled largely
from readily available components; the
one component which had to be con-
structed--the sampling valve--is des-
cribed in some detail. The automatic
system almost halves the time required
for a full assay and correlates well with the
manual technique.
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A dedicated automatic dilutor for the
automation of 2 macroglobulin
kinetic studies
C. Riley et al.
A new method of classifying (Z macro-
globulin into one of seven categories has
been devised. The manual technique is
tedious involving preparation of 25
dilutions of serum and making 25 kinetic
measurements. As a first step to auto-
mation of this method an automatic
diluter is proposed. The paper gives
constructional details of the dilutor.
This includes two specially constructed
narrow-bore syringes 30cm in length, the
pistons of which are driven by screw
threads operated by stepping motors. The
syringe mechanism and the drive to the
container carriage are under micro-
computer control. The dilutor prepares
the 25 dilutions quickly and accurately.
Details are given of the evaluation of the
machine.
Ein speziell automatischer Verdiinner
fiir die Automatisierung von 02
Makrogiobulin Kinetik-Studien
C. Riley et al.
Eine neue Methode zur Klassifizierung.
yon 2 Makroglobulin in eine von sieben
Kategorien wurde erstellt. Die manuelle
Technik ist langwierig und ben6tigt
zudem eine Vorbereitung yon 25
Serumverdfinnungen sowie 25 kinetische
Messungen. Als erster Schritt, diese
Methode zu automatisieren, wird ein
automatischer Verdfinner vorgeschlagen.
Es werden konstruktive Einzelheiten
zum Verdfinner beschrieben. Diese bein-
halten zwei speziell konstruierte Motor-
kolbenspritzen von 30cm Linge, welche
yon Schrittmotoren fiber ein Schrauben-
gewinde angetrieben werden. Der
Spritzenmechanismus wird durch einen
Mikrocomputer gesteuert. Die 25
Verdfinnungen werden vom Verdfinner
schnell und genau vorbereitet. Es werden
nihere Angaben zur Beurteilung dieses
Gerites gemacht.
Un syst+me stopped-flow/flow-injec-
tion pour l’automation de l’tude des
2-macroglobulines
C. Riley et al.
Des 6tudes cin6tiques d6velopp6es pour
l’e2-macroglobuline fi l’Universit de
Sussex promettent d’etre de signification
clinique consid6rable. La technique
manuelle utilise aujourd’hui est en-
nuyeuse et demande 25 analyses cin6-
tiques diff6rentes et beaucoup de temps.
Dans le cadre d’un projet continu de
m6canisation un diluteur automatique
d6di6 a d6jfi 6t construit. Cette publi-
cation pr6sente la prochaine phase du
d6veloppement c.-fi-d, la construction
d’une machine pour mesures cin6tiques
par stopped-flow/flow injection. Celle-ci
a 6t6 r6alis6e en utilisant des composantes
commerciales; la valve pour 6chantil-
lonnage qui a dfi tre construite est
d6crite en plus de d6tails. Le syst6me
automatique permet de diminuer le temps
de moiti et donne une bonne corrdlation
avec la technique manuelle.
Un diluteur automatique pour
l’automation des/tudes cin+tiques de
!’2 macroglobuline
C. Riley et al.
Une nouvelle m6thode pour classifier les
2 macroglobulines en une de sept cat6-
gories a 6t6 d6velopp6e. La technique
manuelle est pdnible et demande la pre-
paration de 25 dilutions de s6rum et de 25
mesures cin6tiques. Comme premier pas
vers l’automation de cette m6thode un
diluteur automatique est propos6. Des
d6tails de construction du diluteur sont
d6crits. Deux seringues minces sp6ciale-
ment construites de 30cm de longeur
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A stopped-flow/flow-injection system
for automation of 2 macrogiobulin
kinetic studies
C. Riley et al.
Kinetic studies on z macroglobulin
developed by workers at the University
of Sussex promise to be of considerable
clinical significance. However, the
manual technique used so far is tedious
and time-consuming--requiring 25
separate kinetic assays. As part of a
continuing project to mechanize the
technique, a dedicated automatic dilutor
Ein ’stopped-flow/flow-injection’
Sy.stem fiir die Automatisierung von
2-Makroglobulinuntersuchungen
C. Riley et al.
Die von den Mitarbeitern der Universitfit
Sussex durchgeftihrten kinetischen
Studien an 2-Makroglobulin versprech-
en von betr/chtlicher klinischer Bedeutung
zu sein. Die bisher verwendete manuelle
Technik ist jedoch mtihsam und zeitrau-
bend, bedingt sie doch 25 verschiedene
kinetische Analysen. Als Teil eines
laufenden Projektes zur Mechanisierung
der Technik wurde ein zweckgebundenerVerdtinnungsautomat konstruiert. Die
vorliegende Arbeit beschreibt die nfichste
Phase der Entwicklung, nimlich der
Konstruktion eines ’stopped-flow, flow-
injection kinetic’ Gerites. Dieses setzt
sich weitgehend aus leicht erhiltlichen
Komponenten zusammen; die eine
Komponente, welche konstruiert werden
musste, nimlich das Probenziehventil,
wird im Detail beschrieben. Das auto-
matisierte System vermag die erforder-
liche Zeit ffir eine volle Analyse fast zu




and its application to amino-acid
analysis using high-performance
liquid chromatography
D. C. Turnell and J. D. H. Cooper
An automated pre-colUmn derivatization
system for sample preparation and in-
jection onto a high-performance liquid
chromatograph (HPLC) is described.
The o-phthalaldehyde/2-mercaptoethanol
derivatization of amino-acids is used to
illustrate this application. The system
uses minimal sample volumes and the
overall coefficients of variation for the
technique were found to range from 0-9 to
2"2.
D6rivatisation avant la colonne
automatis6e et son application
l’analyse des acides amin6s utilisant
la chromatographic liquide / haute
performance
D. C. Turnell and J. D. H. Cooper
Un syst6me automatique pour d6rivatisa-
tion avant colonne pour la pr6paration
d’6chantillons et l’injection dans un chro-
matographe liquide fi haute performance
(HPLC) est d6crit. La d6rivatisation des
acides amin6s avec la o-phthalaldehyde/
2-mercapto6thanole est utilis6e pour
illustrer cette application. Ce syst6me
utilise un volume d’6chantillon minimal
et les co6fficients de variation pour cette
technique se trouvent dans la plage de 0,9
fi 2,2%.
Automatisierte Derivatisierung vor der
Kolonne und ihre Anwendung auf die
Aminos/iuren-Analyse mit der Hoch-
leistungs-Fliissigchromatographie
D. C. Turnell and J. D. H. Cooper
Ein automatisiertes Derivatisierungssy-
stem ffir die Probenvorbereitung vor der
Kolonne und Einspritzung in einen
Hochleistungs- Flfissigchromatographen
(HPLC) wird beschrieben. Mittels
der o-Phthalaldehyd/2-Merkapto/ithanol-
Derivatisierung wird diese Anwendung
dargestellt. Das System bentitzt minimale
Probenvolumina, und der Variations-
koeffizient fiber alles dieser Technik
bewegt sich im Bereich 0,9-2,2.
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Measurement ofionized calcium using
the Nova 2 analyser
P. Ferreira and B. E. Jacobson
The performance characteristics of the
Nova 2 ionized calcium analyser were
evaluated with respect to its practical use
in the routine clinical laboratory. The
optimum precision was achieved by
direct serum sampling from full vacu-
tainers and when each serum analysis was
preceded by an aqueous standard. The
instrument was generally reliable, but
the major drawback was that results
obtained with different electrodes were
variable. Ionic interferences appeared to
be minimal, except for a marked negative
interference by magnesium. A negative
bias was observed due to the use of
carbon dioxide permeable silicone rubber
tubing. Serum protein appeared to cause
a positive interference in ionized calcium
measurements and a significant correla-
tion was observed between ionized
calcium and total protein. Ionized
calcium correlated well with total calcium
but the correlation coefficient was
lowered by attempting to correct the total
calcium for total protein or albumin
Abstracts
levels. Ionized calcium in post-plasma-
pheresis patient sera fell proportionally
more than total calcium, explained
mainly by the complexing ofcalcium ions
by citrate anticoagulant. Patients on total
parenteral nutrition had normal or near
normal ionized calcium levels.
Mesure du calcium ionis6 utilisant
l’analysateur Nova 2
P. Ferreira and B. E. Jacobgon
La performance de l’analigateur Nova 2
pour calcium ionis at value en vue
de l’utilisation pratique dans le labora-
toire clinique. La meilleure pr6cision
r6sulte par 6chantillonnage direct d’un
r6cipient de strum sous vide et quand
chaque analyse de s6rum est pr6c6d6e
d’un standard aqueux. L’instrument
donne en g6n6ral des r6sultats stirs, mais
le principal probl6me sont les r6sultats
variables quand on utilise diff6rentes
61ectrodes. Les interf6rences par d’autres
ions 6taient minimales fi l’exception d’une
interf6rence n6gative due au magn6sium.
Une d6viation n6gative a 6t6 observ6e/t
cause de l’utilisation de tubes en silicone
perm6ables pour le CO2. Les prot6ines de
s6rum semblent causer une interf6rence
positive dans les mesures du calcium
ionis6 et une corr61ation significative a 6t6
observ6e entre le calcium ionis6 et les
prot6ines. Le calcium ionis6 donne une
bonne corr61ation avec le calcium total,
mais le co6fficient de corr61ation a 6t6
abaiss6 par l’essai de corriger le calcium
total pour les niveaux d’albumines ou de
prot6ines totales. Le calcium ionis6 pour
des malades post-plasma-ph6r6tiques
s’abaissa plus que le calcium total ce qui
s’explique surtout par la complexation
des ions de calcium par l’anticoagulant
de citrate. Les malades avec nutrition
parent6rale compl6te avaient des niveaux
de calcium normaux ou presque
normaux.
Bestimmung von ionisiertem Kalzium
mit dem Nova 2 Analysator
P. Ferreira and B. E. Jacobson
Die Leistungsdaten des Nova 2
Analysators ffir ionisiertes Kalzium
wurden in Bezug auf den praktischenAbstracts
Einsatz in einem klinischen Routinelabor
evaluiert. Die optimale Prg.zision wurde
durch direktes Ziehen der Serumprobe
aus vollen ’vacutainers’, und wenn jeder
Serumanalyse ein w/issriger Standard
voranging, erreicht. Das Instrument
wurde im allgemeinen als zuverl/issig
befunden. Ein Hauptnachteil hingegen
war die Tatsache, dass mit verschiedenen
Elektroden verschiedene Resultate erhal-
ten wurden. Ausser einer markanten
negativen Interferenz dutch Magnesium
schienen die Ionen-Interferenzen minimal
zu sein. Wegen des Gebrauchs von CO2-
durchl/issigen Silikongummischliuchen
wurde eine negative Verschiebung
beobachtet. Serumprotein scheint bei
Bestimmungen yon ionisiertem Kalzium
eine positive Interferenz zu bewirken, und
es wurde eine signifikante Korrelation
zwischen ionisiertem Kalzium und
Gesamtprotein beobachtet. Ionisiertes
Kalzium korrelierte gut mit Gesamtkal-
zium, aber der Korrelationskoeffizient
wurde erniedrigt, wenn versucht wurde,
das Gesamtkalzium wegen des Gesamt-
proteins oder des Albumins zu kor-
rigieren. Ionisiertes Kalzium in
Post-Plasmapheresis-Patientenseren fiel
proportional stirker als Gesamtkalzium.
Dies wird hauptsS.chlich durch die
Komplexierung der Kalziumionen durch
das Zitrat-Antiokoagulant erkl/irt.
Patienten mit vollstindig parenteraler
Ernihrung wiesen einen normalen oder
fast normalen Spiegel an ionisiertem
Kalzium auf.
10"7% for triodotyronine and from 8.0 to
15.3% for thyroid-stimulating hormone.
Between-assay variation ranged from
4.60 to 7.57 for thyroxine, from 7"52 to
11"77/o for triodotyronine and from 8.64 to
14"77/o for thyroid-stimulating hormone.
Carry-over was not significant for any of
the assays. The ARIA II system gives
good precision for routine thyroid
function tests and at the same time saves a
considerable amount of labour.
Evaluation de l’analyse de la thyroxine,
la triodotyronine et de l’hormone
stimulant la thyro’ide sur l’instrument
automatique pour radioimmunoassay
ARIA II
M. J. Duffy et al.
Le syst6me automatique pour radio-
immunoassay ARIA II a 6t6 utilis6 pour
analyser la thyroxine, la triodotyronine et
l’hormone stimulant la thyro’fde. Les
co6fficients de corr6lation avec les
m6thodes manuelles 6tablies sont:
thyroxine, r=0,91, triodotyronine, r= 0,95
et pour l’hormone stimulant la thyroi’de
r= 0,93. Les mesures de variation en utili-
sant des s6rums de contr61e commerciaux
ont donn6 de 2,58/t 6,44 pour la thy-
roxine, de 3,27 fi 10,7 pour la triodo-
tyronine et de 8,0 fi 15,3% pour l’hormone
stimulant la thyroide. Les variations entre
diff6rents essais variaient de 4,60 t
7,57 pour la thyroxine, de 7,52 t
11,7o pour la triodotyronine et de 8,54 i
14,7o pour l’hormone stimulant la
thyroi’de. L’entranement n’6tait pas sig-
nificatif pour aucune des analyses. Nous
concluons que le syst6me ARIA II donne
une bonne pr6cision pour les contr61es de
routine de la fonction de la thyroi’de et en
mme temps permet de r6duire le travail.
for Thyroxin, 3,27 bis 10,7% fir
Triodtyronin und 8,0 bis 15,3% for
Thyroid-stimulierendes Hormon.
Zwischen Analysenserien betrug die
Variation 4,6 bis 7,57% ftir Thyroxin, 7,52
bis 11,7% f/Jr Triodtyronin und 8,64 bis
14,7% ftir Thyroid-stimulierendes
Hormon. Ftir keine dieser Analysen war
die Verschleppung signifikant. Wit
schliessen daraus, das dass ARIA II
System gute Pr/izision fiir routinem/issige
Schilddrtisen Funktionsprtifungen ergibt
und dabei gleichzeitig in erheblichern
Ausmass Arbeit einspart.
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Evaluation of assays for thyroxine,
triodotyronine and thyroid-stimulat-
ing hormone on the ARIA II auto-
mated radioimmunoassay instrument
M. J. Duffy et al.
The Aria II automated radioimmuno-
assay system was used to assay thyroxine,
triodotyronine and thyroid-stimulating
hormone. Correlation coefficients with
established manual methods were:
thyroxine, r =0’91, triodotyronine, r =0"95
and for thyroid-stimulating hormone,
r=0"93. Within-assay variation using
commercial control serum ranged from
2.58 to 6’44?/o for thyroxine, from 3.27 to
Beurteilung von Analysen for die bes-
timmung von Thyroxin, Triodtyronin
und Thyroid-stimulieremden Hormon
auf dem ARIA II Gert fiir
automatisierte Radioimmunoassay
RIA
M. J. Duffy et al.
Das ARIA II System ftir automatisierte
RIA wurde fr die Analyse von Thyroxin,
Triodtyronin und Thyroid-stimulieren-
dem Hormon beniitzt. Die Korrelation-
scoeffiziente mit etablierten manuellen
methoden waren: Thyroxin, r=0,91,
Triodtyronin, r=0,95 und ftir Thyroid-
stimulierendes Hormon, r=0,93. Inner-
halb einer Analysenserie betrug die
Variation bei Beniitzung eines kommer-
ziellen Kontrollserums 2,58 bis 6,44